









In our field research dated in March, 2006, we discovered the lost portion (lines 
1-12, upper right) of Hộ Thành Mountain inscription (1342) which Henri Maspero regarded as 
the oldest evidence of Chữ Nôm material in his monograph on Vietnamese historical phonology 
[1912]. In this paper, we introduce the reconstructed contents of the first 12 lines of the inscription 
and analyze the readings of taboo characters contained therein to ensure the regular system of 
Sino-Vietnamese rhymes corresponding to Middle Chinese ones. One of the taboo characters found 
there is 　 as part of the person name 陶 个　  in which 陶 /ɗaw2/1 notes a family name and 个  
?? /ka5 cə˘w1/ a given name. This taboo character holds a homophonic reading to 珠 /cə˘w1/ which 
is noted as a taboo character in 1298 in Vietnamese annals Ðại Việt Sử Ký Toàn Thư 大 越 史 記 全
書?The Sino-Vietnamese reading of 株  and 珠  is /cə˘w1/ which is irregular in the Sino-Vietnamese 
rhymes corresponding to Middle Chinese Yú 虞  rhyme group (/-u/, and /-o/ for zhuang 莊  initials) 
[Mineya 1972, Shimizu 1999]. We prove that the irregular reading was caused by the taboo reading 
habit under the Trần 陳  dynasty and that those taboo readings violated the Sino-Vietnamese 
rhymes system.  One of the predominant rules of taboo-sound derivation is the insertion or 
substitution of central vowel /ə/ to any rhymes, such as: 利  /*li6/ > /ləj6/, 時  /thi2/ > /thəj2/, 基  /*ki1/ 
> /kə1/, etc. The taboo reading /cə˘w1/ is also regarded as an example of /ə/ insertion, because the 
phonemic sequence /*-əw/ is not allowed in modern Vietnamese phonotactics, therefore the vowel 
was substituted by the auditory-closest vowel /ə˘/. We also try to extract other rules of taboo-sound 
derivation such as the alternation of monophthongs and diphthongs through the analysis of 
colloquial materials, such as the oral literature collected in Southern Vietnam, and conclude that the 
derivation rules of Vietnamese taboo-sound are basically different from those of Chinese which are 
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における双音節構造の痕跡について指摘した［Shimizu, Lê, Momoki 2006］。護城山碑文は
言語学的意義のみならず歴史学的にも極めて重要な意義を有するにもかかわらず冒頭十数
行分が欠落しており、発見以来その全貌を知ることができなかった。ところが、2006 年






　「護城山」とは阮朝紹治帝期に用いられた呼称であり、現在 Non Nước 山と呼ばれる小
丘であるが 3、14 世紀陳朝期には「浴翠山」と呼ばれ、その風光明媚な地理的条件から多
く詩人の遊ぶところとなった。例えば、張漢超（? - 1354）の「浴翠山霊済塔記」などは『李








1　本稿における声調素の表記は、1: ngang, 2: huyền, 3: hỏi, 4: ngã, 5: sắc, 6: nặng ,7: sắc tắc, 8: nặng tắc に従
う。
2　 本 稿 の 内 容 は、The 40th International Conference on Sino-Tibetan Languages and Linguistics  (Harbin, 
China, Sept. 26-29, 2007) で 発 表 し た 内 容 ”Discovery of the Lost Portion of Hộ Thành Sơn 護 城 山  


















































































社三  【所、内壹所近本寺。除舊常住   地自涇口
至寺園門路、新施拾伍面。東界 …】
5．大路、西界寺園、北界大江 (?)、壹所新舊弐［…］【園、東闊波 *2 拾陸篙、界松路、西闊波



































































































































































の一箇所は新旧二（層）あり［・・・園・・・］、東は 36 篙、松の道と堺を接し、西は 30 篙、
小路と堺を接し、南は 70 篙、小路と堺を接し、北は 70 篙、大路と堺を接している。残る
一箇所は、［・・・］篙 5 尺、東は 10 篙、陶个株の田と堺を接し、西は 10［・・・］、杜
用の田と堺を接し、南は 4 篙 5 尺、杜鬼戦の田と堺を接し、北は 4 篙 5 尺、墓地と堺を接
している。
同じ時、安登の奴管社陶鈍、知社范鯨等［・・・］、安登の魏氏正真は、阿空洞弄田の
田を［・・・］篙寄進し、上下の層があった。東は 22 篙 10 尺、范恭の地と堺を接し、西
は 20 篙 5 尺、劉同の地と堺を接し、南は 2 篙 13 尺、大路と堺を接し、北は 2 篙 1 尺、陶
［・・・］の地と堺を接していた。
利岸社の書大冰頭阮語、字は徳真［・・・］並びに長女陳六、字は真修は、寨雷洞の
田を一箇所寄進した。東は 1 面 9 篙、小路に近く、（西）は 1 面 9 篙、寧个染の地に近く、
















































三寶物」を含めた行数を示すこととする。よってここに言う第 24 行は、左記論考中の第 23 行を指す。
6 「南」が誰の諱か現時点では不明［Ngô 1997: 52］。
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がら上述 Ngô Ðức Thọ の著作には避諱改音に関する考察が希薄であり、散発的な例に対
7
7　例えば、Thanh Hoá 省 Nga Sơn 県にある『崇嚴寺碑』（1372 年建立）第５行「則乘興游方」の中に避
























9  本稿では、漢喃研究院所蔵本の複写を使用する。複写に際しては、Nguyễn Thị Oanh 先生のお手を煩
わせた。ここに記して謝意を表する。
避諱前 避諱後
皞 匣豪上開一 8 hạo /haw6/
昊 匣豪上開一 hạo /haw6/
皜 匣豪上開一 hạo /haw6/
鎬 匣豪上開一 hạo /haw6/
皓 匣豪上開一 hạo /haw6/　 匣豪上開一 hạo /haw6/
杲 見豪上開一 cảo /kaw3/
　 章藥入開三 chước /c mək7/ 灼 章藥入開三 chước /c mək7/
稿 見豪上開一 cảo /kaw3/ 教 見肴去開二 giáo /dzaw5/
縞 見豪上開一 cảo /kaw3/ 誥 見豪去開一 cáo /kaw5/
担 端寒上開一 đảm /ɗaw3/ 亶 端寒上開一 đảm /ɗaw3/
（表１）『大南寔録』に見える避諱改音事例











{ 日 * 爰 } 字原左從日右從爰、恭遇廟諱、謹奉改様、讀作緩字。 （第 5 巻 61 葉表）
{ 禾 * 重 } 字原左從禾右從重、恭遇廟諱、謹奉改様、讀作重字。 （第 7 巻 5 葉裏）
［　　　　　　　　　　　　　空白　　　　　　　　　　　　］ （第 5 巻 3 葉表）
{ 日 * 交 } 字原左從日右從交、恭遇御名、謹奉改様、讀作暸字。 （第 6 巻 12 葉裏）
{ 月 * 詹 } 字原左從月右從詹、恭遇御名、謹奉改様、讀作澹字。 （第 6 巻 64 葉表）
{ 日 + 侖 } 字恭遇廟諱、謹依本字、但讀作巻字。   （第 8 巻 20 葉裏）
藁字與御名同音、謹依本字、但讀作皓字。　　　　　　　　　　　　  （第 6 巻 21 葉表）
皦字與御名同音、謹依本字、但讀作暸字。　　　　　　　　　　　　  （第 6 巻 12 葉裏）
擔字與御名同音、謹依本字、但讀作澹字。　　　　　　　　　　　　  （第 9 巻 40 葉裏）






10 フォントの都合上、{A*B } は部首 A, B が上下に配列されること（例：{ 田 * 介 } ＝界）、{A+B} は
















［p.142］Muốn làm kiểng lấy gái Sài Gòn,  ??????（← cảnh）
Muốn ăn mắm cái lấy gái đen giòn Bạc Liêu.
（飾って眺めていたいならサイゴンの娘、
美味しい塩辛が食べたいならバック・リウの色黒美人。）
［p.155］Ai ơi, lỡ hội chồng con,






暖 泥桓上合一 noãn /nwan4/ 緩 匣桓上合一 hoãn /hwan4/
種 章鍾上合三 chủng /cuŋ3/ 重 澄鍾去合三 trọng /ʈɔŋ6/
　 見蕭上開四 kiểu /kiəw3/ 暸 來蕭平開四 liệu /liəw6/
膽 端談上開一 đảm /ɗam3/ 澹 定談去開一 đạm /ɗam6/
{ 日 + 侖 } 見魂去合一 cốn /kon5/ 巻 見仙去合三 quyển /kwiən3/
藁 見豪上開一 cảo /kaw3/ 皓 匣豪上開一 hạo /haw6/
皦 見蕭上開四 kiểu /kiəw3/ 暸 來蕭平開四 liệu /liəw6/
擔 端談去開一 đảm /ɗam3/ 澹 定談去開一 đạm /ɗam6/
璫 端唐平開一 đang /ɗaŋ1/ 琅 來唐平開一 lang /laŋ1/
（表２）『欽定輯韻摘要』に見える避諱改音事例
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［p.157］Biểu cho em hay trước: anh đã có vợ rồi,?????????（← bảo）
Ðôi ta vung chẳng xứng đôi,




［p.335］Ngó vô tâm kiếng thấy hình,   ???（← kính）
Hạc chầu đủ cặp, hai đứa mình lẻ đôi.
（不意に鏡をのぞいて映るのは、
つがいの鶴と、あなたのいない一人ぼっちの私）
［p.380］Thấy cô nho nhỏ, tôi muốn bỏ nghề đờn,
theo cô làm tùng giả, đánh quờn cho cô coi.????????（← quyền）
（きゃしゃな君を見て、弾き手をやめたくなったよ。
君の従者になって、武芸の腕前を見せることにしよう。）
ま た、 フ ラ ン ス 植 民 地 期 の 知 識 人 Trương Vĩnh Ký による 1881 年 の 著 作 Voyage au 
tonking en 1876（Chuyến đi Bắc kì năm Ất Hợi）の中でハノイ中心部にある「還剣湖」を Hồ 
Hoàn-gươm と表記する一方で Hồ Huờn-gươm とも記しており、当時「還」の字音として
huờn /hwən2/ という非規範的な字音が存在した事実を窺わせる。












No. 対象 所属中古音による正規字音 避諱音 避諱の理由
1 景 見庚上開三：cảnh /kεŋ3/ kiểng /kiəŋ3/ 陳太宗（煚＝）[1225-58] と同音








3 ( 寶 ) 幫豪上開一：bảo /ɓaw3/ biểu /ɓiəw3/ 阮氏玉寶＝（鄭検 [1539-70]の妻）と同音
4 鏡 見庚去開三：kính /kiŋ5/ kiếng /kiəŋ5/ 陳睿宗（曔＝）[1372-77] と同音
5 拳 群仙平合三：quyền /kwiən2/ quờn /kwən2/ 宋氏特（權＝）（阮福　[1691 
-1725] の妻）と同音
6 還 匣　平合二：hoàn /hwan2/ huờn /hwən2/ 阮氏環＝（阮福暎 [1802-19]の母）と同音
7 華 曉麻平合二：hoa /hwa1/ huê /hwe1/ 胡氏華＝（紹治帝 [1841-47]の母）
8 洪 匣東平合一：hồng /hoŋ2/ hường /h məŋ2/ 洪＝任（嗣徳帝 [1847-83] の幼名）
9 福 非屋入合三：phúc /fuk7/ phước /f mək7/ 西山朝期  [1788-1802] の避諱字
（表４）常用漢字音に残存する避諱改音事例
No. 対象 所属中古音による正規字音 避諱音 避諱の理由
1 寶 幫豪上開一：bảo /ɓaw3/ bửu /ɓ mw3/ 表 3, No.3 参照
2 基 見之平開三：*ki /ki1/ cơ /kə1/ 黎仁宗（邦基
＝
）[1442-59]
3 合 匣合入開一：*hạp /hap8/ hợp /həp8/ 莫茂洽
＝
[1562-92] と同音
4 利 來脂去開三：*lị /li6/ lợi /ləj6/ 黎太祖（黎利
＝
）[1428-33]
5 任 日侵去開三：nhậm /ɲə˘m6/ nhiệm / ɲiəm6/ 洪任＝（嗣徳帝 [1847-1883]の幼名）
6 進 精真去開三：tấn /tə˘n5/ tiến /tiən5/ 鄭氏玉瑨＝（黎熙宗 [1675 
-1705] の母）と同音
7 實 船質入開三：thật /thə˘t8/
thiệt /thiət8/,
thực / th mk8/
嘉隆帝 [1802-19] が胡氏華
に与えた名
8 時 禪之平開三：thì / thi2/ thời / thəj2/ 阮福＝（嗣徳帝）[1847 -83]と同音
9 全 從仙平合三：tuyền /twiən2/ toàn /twan2/ 阮福＝（紹治帝）[1841- 47]と同音
12　地名 Quảng Ngãi「広義」などに見える「義」の読音。
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れる。まず、（a）本来の主母音を母音 -ơ /-ə/ に置換する、あるいは韻母に何らかの形で -ơ 
/-ə/ を挿入する方法が挙げられる。（例：表 3 No.2, 5, 6; 表 4 No.2, 3, 4, 8）そして、（b）単母
音と二重母音の置換も見られる。（例：表 3 No.1, 3, 4, 8, 9; 表 4 No.5, 6, 7, 9）その他、単純
な母音の置換（例：表 3 No.7; 表 4 No.1）なども見られる。
以上に抽出した避諱改音の一般法則を参考に改めて本碑文に見る避諱文字「株」の字音
châu /cə˘w1/ について考察する。既述の通り当該字音の韻母は例外的であり、以下に見るよ
うに多数決の原理で規範的字音を割り出すとすれば、*chu /cu1/（あるいは *tru /ʈu1/）なる
音が期待されるところである。そこで、仮に上記（a）の方法でこの字音に避諱改音のプロ
セスを施したとすると、理論的には *chơu /cə˘w1/ 等の音が生成される。ところが、現代ベ
トナム語の音素配列規則では主母音 /ə/（現実の音声は [ɤ]）と音節末音 /w/ との結合が許さ
れないので、結果として聞こえの近い主母音 /ə˘/（現実の音声は [ʌ]）に置き換えられ 14、現代












1802）としているが、Rhodes の辞書にはすでに bằng /băŋ2/ の形式が一般的に使われており（pp. 5, 25, 
135, 262, 350, 362, 734）、避諱による字音としても、より早い時期に生じたと考えるべきである。
14 現代ハノイ方言を基礎に行った知覚実験によると、段階的に母音部を短縮した bớt /ɓət5/ [ɓɤt  ] は、ほ
とんどの場合元来の音節 bớt /ɓət5/ として知覚されたが、母音が短くなるにしたがいその比率が若干
下がり bớt  /ɓət5/ と知覚されない全ての場合において例外なく bất /ɓə˘t5/ [ɓʌt?] と知覚された。したが
って、ハノイ方言話者の知覚において、/ə/[ɤ] と /əˇ/[ʌ] は音声的近似性を有するものと考える［清水  
2007］。




虞韻 平 上 去
20C 17C 20C 17C 20C 17C
非 phu 夫膚 phu 夫 603 phủ 府父腑脯bô 脯
phủ 府 605 phú 賦傅
phó 付傅
phú 付 604








phù 扶 604, 符 604 phụ 父輔
phủ 釜腐
phũ 釜
























trụ 柱 835 trụ 住





câu 拘 91 củ 矩榘蒟
cử 踽
cú 句  cụ 瞿
củ 屨  cự 屨
lủ 屨









疑 ngu 愚虞娯隅嵎ngung 禺隅嵎
ngu 愚 536
ngộ 愚 536
ngũ 俁麌 ngụ 寓禺
ngộ 遇
精 tu 諏su 陬
tụ 足
清 xu 趨 thủ 取thú 取
thú 娶趣
従 tụ 聚 tụ 聚 839 tụ 聚
心 tu 須鬚nhu 需
初 sô 芻
崇 sô 雛鶵









昌 xu 樞姝khu 樞
書 thâu 輸du 輸
du 輸 761 thú 戌輸
常 thù 殊洙銖 thụ 竪豎 thụ 樹澍thọ 樹
日 nhu 儒濡襦繻臑nho 儒
nhu 儒 556
(nho 儒 553)






































並母??bầu /ɓə˘w2/?????瓿???????（← phẩu /fə˘w3/ ??瓿：侯韻）
知母??châu /cə˘w1/??????株???????（← châu /cə˘w1/　 朱：虞韻）
來母??lâu /lə˘w1/???????鏤???????（← lâu /lə˘w1/　　 婁：侯韻）
書母??thâu /thə˘w1/??????輸???????（← thâu / thə˘w1/　 偸：侯韻）
見母??câu /kə˘w1/?????倶拘痀駒????（← câu /kə˘w 1/　　句：侯韻）
群母??câu /kə˘w1/?????????????（← câu /kə˘w1/　　句：侯韻）
影母??ẩu /ə˘w3/?????? 嫗???????（← ẩu /ə˘w3/　　　嘔：侯韻）





に 20 世紀、17 世紀字音を併記して示す。
　　　20 世紀   ????17 世紀
非母  phό /fɔ5/???????付傅　phú /fu5/?????????付
敷母  phό /fɔ5/???????赴訃
奉母  phò /fɔ2/???????駙　　phù /fu2/?????????駙
微母  võ /vɔ4/, vũ /vu4/??????武　　vũ /vu4/??????????武
常母  thọ /tɔ6/, thụ /thu6/????樹
日母  nho /ɲɔ1/, nhu /ɲu1/??儒　　nhu /ɲu1/（nho /ɲɔ1/）　　　儒
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